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Categorization: Products/ Paintings/ Music and the Colloquial  
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示される対象である。代表的な研究に、Berlin and Kay（1969）Basic Color Terms







（Berlin and Kay 1969: 2, Taylor 2003の邦訳第三版2008:27） 
 













（Berlin and Kay 1969: 2, Taylor 2003への邦訳第三版2008:27） 
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 2.3 カテゴリー化と目的：Lakoff and Johnson（1980） 





ことが関連してくる。（Lakoff and Johnson 1980 邦訳1986:236-237） 
 


































Fig.1 Reference point construction（Langacker 1999:174） 

















 なお、メトニミーとして、Lakoff and Johnson（1980）は以下のような事例を取り
上げ、分類している。 
 
THE PART FOR THE WHOLE（ibid.: 36, 38） 部分が全体を表す 
 (1) We need a couple of strong bodies for our team.（= strong people） 
 (2) There are a lot of good heads in the university.（= intelligent people） 
 (3) I’ve got a new set of wheels.（= car, motorcycle, etc.） 
 (4) We need some new blood in the organization.（= new people） 
 
THE FACE FOR THE PERSON（ibid.: 37） 顔がその人を表す 
 (5) She’s just a pretty face. 
C : Conceptualizer 
R : Reference Point 
T : Target 
→ : Mental Path 
D : Dominion 
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 (6) There are an awful lot of faces out there in the audience. 
 (7) We need some new faces around here. 
 
PRODUCER FOR PRODUCT（ibid.: 38） 製造者が製品を表す 
 (8) I’ll have a Löwenbräu. 
 (9) He bought a Ford. 
 (10) He’s got a Picasso in his den. 
 (11) I hate to read Heidegger. 
 
CONTROLLER FOR CONTROLLED（ibid.: 38） コントロールする者がコントロ
ールされるものを表す 
 (12) Nixon bombed Hanoi. 
 (13) Ozawa gave a terrible concert last night. 
 (14) Napoleon lost at Waterloo. 
 (15) A Mercedes rear-ended me. 
 
INSTITUTION FOR PEOPLE RESPONSIBLE（ibid.: 38） 公共機関が責任者を
表す 
 (16) Exxon has raised its prices again. 
 (17) You’ll never get the university to agree to that. 
 (18) The army wants to reinstitute the draft.  
 (19) I don’t approve of the government’s actions. 
 
THE PLACE FOR THE INSTITUTION（ibid.: 38） 場所が公共機関を表す 
 (20) The White House isn’t saying anything. 
 (21) Washington is insensitive to the needs of the people. 
 (22) The Kremlin threatened to boycott the next round of SALT talks. 
 (23) Paris is introducing longer skirts this season. 
 (24) Hollywood isn’t what it used to be. 
 (25) Wall Street is in a panic. 
 
THE PLACE FOR THE EVENT（ibid.: 39） 場所が出来事を表す 
 (26) Let’s not let Thailand become another Vietnam. 
 (27) Remember the Alamo. 
 (28) Pearl Harbor still has an effect on our foreign policy. 




























































































































 (1) 今日は試験があり、普通にしようと思っても、ドキドキした。 
 (2) 朝礼があったので、生徒たちは普通に並んでいたが、犬が吠えながら校庭に入
ってきたので、列が乱れた。 






 (4) I normally get up at eight.  






 (6) 昨日［男性芸能人の名前］を見かけたんだけど、普通にかっこよかった。 
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